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タイルを示す視覚史料として扱った例として，P. Ward-Jackson, English Furniture Designs of the 
Eighteenth Century (1958). E. White (ed.), Pictorial Dictionary of British Eighteenth-Century 
Furniture Design: The Printed Sources（Woodbridge, 1990）は，主要パターンブックから項目別に
イラストレーションと説明を抜粋し，解説も加えたリファレンスブック。




Sheraton, Cabinet-Maker and Upholsterer’s Drawing Book (1793‒4), pp. xxi‒xxxii.　また，トマス・キ
ングは，筆者の研究で参照しただけでも，1830年代から40年代の期間に８冊の本を出版している。そ
のうちの１冊 The Upholsterer’s Accelerator（c.1833）は，1848年に再版されている。
４ 家具とインテリア産業のパターンブックの分析については，A. Shimbo, ‘Pattern Books, Showrooms 
and Furniture Design: Interactions between Producers and Consumers in England, 1754‒1851’ (Ph.D. 
thesis, University of London, 2007), chapters 2, 3; A. Shimbo, ‘Two Groups of Readers: “Interactive” 
Use of Furniture Pattern Books in England, c. 1750‒1850’, in K. Kondo and M. Taylor (eds.), British 
History 1600-2000: Expansion in Perspective: Proceedings of the Sixth Anglo-Japanese Conference of 
Historians (2010), pp. 237‒46; A. Shimbo, ‘Networks for the Design Process: Furniture-Makers and 
Consumers in England, c.1750‒1850’ in H. Hackney, J. Glynne, and V. Minton (eds.), Networks of 
Design Proceedings of the 2008 Annual International Conference of the Design History Society (UK) 
(Florida, 2009), pp. 492‒7.
５ Gilbert, Life . . . of Chippendale, p. 77.　例として，W. and J. Halfpenny, New Designs for Chinese 
Temples, Triumphal Arches, Garden Seats, Palings & c . . . (4 parts in 1), Pt. 4. New Designs for 
Chinese Gates, Palisades, Stair-Cases, Chimney-Pieces, Ceilings, Garden-Seats, Chairs, Temples, & 
c. (1752), Part 4 のほとんどの図版は，建物の平面図・立体図であって，椅子や腰掛の短い説明があ
るだけである。
６ T. Chippendale, The Gentleman and Cabinet-Maker’s Director (first edn, 1754); Gilbert, Life  . . . of 
Chippendale, pp. 65‒92; White (ed.), Pictorial Dictionary, p. 19.
７ 例えば，Gilbert, Life . . . of Chippendale, p. 65; White (ed.), Pictorial Dictionary, p. 13.
８ Chippendale, Director, pp. iii‒vi.　直後の引用１か所も同じ出典。
37
９ 例えば，W. Ince and J. Mayhew, The Universal System of Household Furniture (1762); J. Crunden, 
The Joyner and Cabinet-Makers’ Darling (1765); R. Manwaring, The Cabinet and Chair-Maker’s Real 
Friend and Companion (1765).
10 T. Malton, A Complete Treatise on Perspective (1775), p. 230; T. Sheraton, Cabinet-Maker and 
Upholsterer’s Drawing Book (1793‒4), pp. 76‒7; G. Smith, The Cabinet-Maker and Upholsterer’s 
Guide, Drawing Book and Repository (1826), p. 63.　また，真保晶子「生産者と消費者の対話として
のデザイン ― 18世紀後半イングランドの注文家具生産の事例 ―」，『デザイン史学』，第９号
（2011年），pp. 101‒5．
11 White (ed.), Pictorial Dictionary, pp. 33‒58.　例えば最も有名なパターンブックのひとつの原著者
ジョージ・ヘップルホワイトでさえ詳細が不明である。J. Aronson, ‘Introduction’, to repr. of 
Hepplewhite, The Cabinet-Maker and Upholsterer’s Guide: The Third Edition of 1794 (New York, 
1969), p. v.　匿名の著者によるパターンブックの例としては，Anon., The Principles of Drawing 
Ornaments Made Easy . . . with Instructions for Learning without a Master: Particularly Useful to 
Carvers, Cabinet-Makers . . . (c. 1780), titlepage; Anon., Ideas for Rustic Furniture (c. 1790).
12 Shimbo, ‘Two Groups of Readers’, pp. 237‒46.
13 Shimbo, ‘Pattern Books, Showrooms and Furniture Design’, Chapter 3.
14 Sheraton, Drawing Book, subscribers’ list.　シェラトンの購読者リストは，大多数の購読者，全体の
72.2％が家具製造業者であった。最上流の顧客を相手にする建築家ウィリアム・チャンバースの建
築・家具調度品パターンブックの読者層に関し，Shimbo, ‘Pattern Books, Showrooms and Furniture 
Design’, pp. 92‒5.
15 例として Chippendale, Director, p. vi; Ince and Mayhew, Universal System, p. iii, iv; T. Sheraton, Cabinet  
Dictionary (1803), p. iii; Smith, Cabinet-Maker and Upholsterer’s Guide, p. vii.
16 例として J. Barron, Modern and Elegant Designs of Cabinet and Upholstery Furniture (c. 1811), ‘To 
Cabinet-Makers and Upholsterers in General’ [p. i]; T. King, Designs for Carving and Gilding, Used 
as Interior Decoration and Furniture (c. 1830), ‘Address’ [p. i].
17 P. and M.A. Nicholson, The Practical Cabinet-Maker, Upholsterer, and Complete Decorator (1826).
18 例えば T. King, Working Ornaments and Forms, Full Size, for the Use of the Cabinet Manufacturer, 
and Sofa-Maker, Carver, and Turner (c. 1840s), titlepage.　経験に基づく説明，Sheraton, Cabinet 
Dictionary, p. 136.
19 Smith, Cabinet-Maker and Upholsterer’s Guide, p. vii‒viii.
20 [T. King,] Upholsterer’s Accelerator (c.1833), p. iii.　この本の実際の著者はトマス・キングといわれて
いる。1848年の別題名・同内容の The Upholsterer’s Guide にはキングの名が著者として記されてい
る。
21 Chippendale, Director, p. 8.
22 Ibid., p. 22.
38
23 Ibid., p. 24.
24 Ibid., p. 7.　直後の引用１か所も同じ出典。
25 Sheraton, Cabinet Dictionary, p. v.　後の時代の例，G. Smith, A Collection of Designs for Household 
Furniture and Interior Decoration (1808), Plate 158.
26 King, Working Ornaments and Forms, Plate 8 ‘Commodes’.
27 Ibid., Plate 20 ‘Gothic Mouldings in sets’.
28 Ibid., Plate 22 ‘Upright and Spindles for Chair Backs’.
29 具体的な製造業者の名前を挙げて材料を推薦している例，Sheraton, Cabinet Dictionary, pp. 65, 262.
30 Ibid., p. 182.
31 Ibid., p. v.
32 G. Beard and C. Gilbert (eds), Dictionary of English Furniture Makers, 1660‒1840 (1986), p. 664.
33 Sheraton, Cabinet Dictionary, pp. 57‒8.　スタッブズは，この本に収められた「ロンドンおよびその
近郊の家具製造業者・室内装飾業者・椅子製造業者のリスト」に名が挙げられている。Ibid., p. 440.
34 Ibid., p. 202.
35 Ibid., p. 214.
36 所蔵館のヴィクトリア＆アルバート美術館は，図２の洗面台（製作者不明，1780‒1800年ごろ）につ
いて，同じようなタイプのものがシェラトンの『画帳』（1792年）にも見られると指摘する。
Washstand（Museum number: W.29-1919）Description: http://collections.vam.ac.uk/item/O111129/
washstand-unknown/（アクセス日：2013年１月13日）。図３の肘掛け椅子（セドン社製作，1790年
ごろ）については，同じようなタイプのデザインがヘップルホワイトの『ガイド』（1788年）にも掲
載 さ れ， 当 時 人 気 が あ っ た と 説 明 す る。Armchair (Museum number: W.2:1-1968), Description: 
http://collections. vam.ac.uk/item/O52926/armchair-seddon-sons/（アクセス日：2013年１月13日）。
37 White (ed.), Pictorial Dictionary, p. 11.
38 Ibid; I. Hall, ‘Patterns of Elegance: The Gillows’ Furniture Designs’ 1, Country Life, June 8, 1978, 
p. 1613; S.E. Stuart, ‘“E.B. to G.R.” A Satinwood Work and Drawing Table by Gillows?’, Antique 
Collecting: Journal of the Antique Collectors’ Club, 19 (1984), p. 27.　ギロウ社のリチャード・ギロウ
はランカスターからロンドン在住のいとこジェイムスへチッペンデールの本と他の最新のパターン
ブックを送ってくれるよう手紙で依頼している。City of Westminster Archives Centre Gillow 
Letter Book, 344/164: Letter to James Gillow, 6 July 1760.　これについての言及は，S. Stuart, ‘Gillow 
Chairs’, in Gillow Chairs and Fashion Exhibition Catalogue (Blackburn, 1991), p. 10; Gilbert, Life . . . 
of Chippendale, p. 79.
39 例として，S.C. Nichols, ‘Gillow and Company of Lancaster: An Eighteenth-Century Business History’ 
(MA thesis, University of Delaware, 1982), p. 62; Hall, ‘Patterns of Elegance’, pp. 1612‒14.
40 L. Boynton, Gillow Furniture Designs, 1760‒1800 (1995), pp. 17‒18.　ギロウをオリジナルとし，ヘッ
プルホワイトとシェラトンを応用とみなしたそれまでの議論について，リンゼイ・ボイントンは P. 
39
Macquoid, A History of English Furniture, IV: The Age of Satinwood, 1770‒1820（1908）と C.F. 
Montgomery, American Furniture of the Federal Period（1966）に言及している。
41 W.P. Cole and C.F. Montgomery, ‘Preface’, to repr. of T. Sheraton’s Cabinet Dictionary (New York, 
1970), p. viii.　コールとモンゴメリは，一方にシェラトンのデザインをオリジナルとみなすラルフ・
エドワーズ（R. Edwards, Sheraton Furniture Designs (1945)）とピーター・ワード・ジャクソン（P. 
Ward-Jackson, English Furniture Designs of the Eighteenth Century (1958)）の主張があり，他方に
シェラトンは解釈・応用したに過ぎないとみなすラルフ・ファストネッジの主張（R. Fastnedge, 
Sheraton Furniture (1963)）があったと議論を要約する。
42 Sheraton, Drawing Book, p. 351; Cole and Montgomery, ‘Introduction’, pp. viii‒ix.
43 Cole and Montgomery, ‘Introduction’, pp. vi‒vii.
44 Sheraton, Cabinet Dictionary, p. 292; Cole and Montgomery, Introduction, p. vi.　他にコールとモンゴ
メリが指摘している例は，Sheraton, Cabinet Dictionary, p. 186; Cole and Montgomery, ‘Introduction’, 
p. vi.
45 Sheraton, Cabinet Dictionary, p. 183.　直後の引用１か所も同じ出典。
46 Ibid., p. iv.
47 Sheraton, Drawing Book, pp. 353‒4.
48 P. Weber, The Cabinet-Maker’s Guide to the Whole Art of Dying, Staining, Varnishing, and 
Beautifying of Wood . . . (second edn, 1809), p. 5.
49 職人にとっての「財産」としての熟練については，E.P. Thompson, The Making of the English 
Working Class (1963), p. 279; J. Rule, ‘The Property of Skill in the Period of Manufacture’, in P. Joyce 
(ed.), The Historical Meanings of Work (1987), pp. 99‒118; M. Heckscher, ‘Gideon Saint: An 
Eighteenth-Century Carver and his Scrapbook’, Metropolitan Museum of Art Bulletin, 27 (1969), 
p. 307.　真保晶子「熟練と19世紀イギリス社会 ― 近年の研究から ―」，『早稲田大学社会科学研究
科紀要別冊』，第８号（2000年），pp. 59‒72.
50 R. Brown, The Rudiments of Drawing Cabinet and Upholstery Furniture (second edn, 1822), pp. 84‒5.
51 Committee of Journeyman Upholsterers, An Address of Committee of Journeyman Upholsterers 
Appointed to Consider the Best Plan of Organizing an Institute for the Diffusion of Information and 
to Promote the Study of Design among the Members of the Trade (1844), p. 3.
52 Ibid., pp. 5‒6.
53 政府デザイン学校教師 W.B. スコットによって出版されたパターンブック，W.B. Scott, Ornamentist 
or Artisan’s Manual (1845) , p. 10.　また，同書巻末に掲載された雑誌レヴュー記事からの抜粋，
ART-UNION, April 1844, January 1845 cited in Scott, Ornamentist or Artisan’s Manual.
54 Blackie and Son (ed.), The Cabinet-Maker’s Assistant (1853) の「コピーブック」としての性格につい
ての指摘は，J. Gloag, ‘Introduction’, The Victorian Cabinet-Maker’s Assistant (New York, 1970), p. v.; 
E.T. Joy (ed.), Pictorial Dictionary of British Nineteenth-Century Furniture Design (Woodbridge, 
40
1977), p. xxviii.
55 ヒール社のカタログも1850年代から見られる。Victoria and Albert Museum, Archives of Art and 
Design Heal Papers, Catalogue and Publicity Material Files, 1844‒1987, AAD/1978/2/260-2; Vol. 2 
Marketing and Public Relations Records, [c.1850]‒1988, AAD/1994/16, ‘Catalogues, 1852‒95’.
